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Abstract : A 66-year-old woman was admitted to our hospital because of a pancreatic 
tumor detected by u1trasonography. She had undergone left nephrectomy for renal cel 
carcinoma (RCC) 16 years before. Abdominal CT and angiography showed hypervascular 
two masses in the head and tail of the pancreas， about 25mm and 10mm in size， 
respectively， suggesting primary neuroendocrine tumors of the pancreas. Under a 
diagnosis of primary neuroendocrine tumors of the pancreas， pancreatoduodenectomy and 
distal pancreatectomy were performed. Careful histological examination of the resected 
specαlmen 1 
t竹yp戸e.Metastatic carcinoma to the pancreas is uncommon. Pancreatic metastasis from an 
RCC is exceptional， but may occur many years after the initial diagnosis and treatment of 
the primary tumor. Surgical therapy in patients whose metastatic pancreatic lesions are 
amenable to resection resu1ts in better palliation and improved surviva1. The result 
suggests the need for aggressive surgery for this type of carcinoma. The histologic 
analysis of pancreatic masses in patients with a history of resected primary RCC is 
important， because neuroendocrine carcinoma most closely resembles metastatic RCC on 
CT images. 




は認めなかった.腫湯マーカは CEAl.8ng/ml， CA19 
9冗J/mlと正常範囲内であった (Table1). 
腎細胞癌は，血行性転移をきたしやすく肺，肝，骨な 腹部CT検査:陣頭部に 26x 24 x 24mm大の造影早期
どに転移することが知られているが，勝臓への転移は稀 相より強い濃染を示す腫癒を認める.腫痛に主勝管の有
で搾臓の悪性腫蕩の 2%を占める.腎細胞癌の惇転移は 意な拡張は認められない.H障尾部にも缶四n大の同様の腫
2.8%に起こるが，大抵原発巣と同時か他臓器の転移を伴 癒を認める (Fig.1). 
っている例が多いため，外科切除の対象とされる症例は 腹部血管造影検査、肝動脈造影下 CT検査.主に前上
稀である.しかし，切除により長期予後が期待できるの 勝十二指腸動脈から栄養される大きさ 22mmのhyperー
で孤立性勝転移の場合は積極的に切除を行うべきという vascular tumorを認め，また約 8mmのhypervas<.;u1ar


















入院時現症:身長 150.5cm，体重 63kg 
入院時検査所見:末梢血検査，血液生化学検査にて異常
Table l. Laboratory findings on admission 











































胞も見られた.免疫・特殊染色では， CAM5ム CDlO， 
Fig. l. Abdominal CT showed tumors in the head and 
tail of pancreas(dott巴dcircles). 
腎細胞癌術後 16年目に勝転移をきたした 1例 (l7l) 
Fig. 2. Abdominal angiography showed hypervascular tumors in the head(A) and tail(B) of pancreas ( black 
arrows). CT during arteriography show巴dmasses in the head(C) and tail(D) of pancreas， measuring 22mm 
and 8mm each in size， respectively(white arrows). 
Fig. 3. Macroscopic appearance of the tumor， showing 
a yellowish solid tumor with focal h巴morrhage
(arrows) 















Fig. 4. Histopathological features of the resected pancreatic tumors show a typical clear cel carcinoma(HE stain， 
A x 100， B x 400). 
Fig. 5. Histological features of the renal tumor re【
sected 16 y巴arsbefore (HE stain， X 400) 
E 考察
710例の剖検例からみた腎細胞癌の転移先臓器は気管















学中央雑誌で 2005年から 2010年について， j腎細胞癌」
ji華転移」をキーワードとして検索しえた腎細胞癌勝転移











均 10.2年であった R巴zaら6)は腎細胞癌隣転移 23例に
ついて報告した.再発までの期間は平均 9.7年であり，
勝転移をきたした腎細胞癌の gradeは， 1 9%， I 65%， 











腎細胞癌術後 16年目に隣転移をきたした l例 (173) 
別は困難である8) したがって，腎細胞癌の既往がある場 ses from renal cel cartinoma. Digestive Dis四
合は，腎細胞癌からの転移の可能性を念頭に置くべきで eases and Sciences 47(8) : 1839-1842， 2002. 
ある.また造影CTに関しては，造影conventionalCT 2)鈴村和大，黒田暢ー，平野公通，他:腎細胞癌術後
では勝内にとどまる小さな転移巣は等吸収となるため見 7年目に勝転移をきたした 1例.日外科系連会誌.
逃される可能性もあり，早期に牌転移を発見するために 34 (2) : 272-276， 2009. 
はdynamicCTが必要であるという報告がある9) 3)元井冬彦，福原賢治，浅沼拓，他-切除 17年後に閉
転移性腎癌の治療に関しては， 2009年9月現在NCI 塞性黄痘で発症した腎癌孤立性腺転移の 1例.胆と
PDQでは sorafenib， sunitinibが最も優先JI買位の高 勝 25(11) : 747-753， 2004. 
い治療選択肢に位置づけられている.転移性腎癌におけ 4)高野裕樹，柴浩明，脇山茂樹，他:腎細胞癌術後 13
る外科的切除は，原発巣切除(cytoreductive surgery) 年目に再発し切除した勝転移の l例.日臨外会誌.
や転移巣切除として予後改善に有効であることが示され 69(9) : 2368-2371， 2008. 
てきている.このため，分子標的治療薬と外科的治療を 5)大西哲郎，大石幸彦，飯塚典男，他:腎細胞癌の原
組み合わせることでさらに高い治療効果が期待されてい 発巣と遠隔転移巣の組織学的悪性度に関する検討.
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